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る（e.g. 写真 2；写真 3 ）。ここで、ため














































































































































答えをくり返すという。この商人の答えは、以下の 2 つの内容に整理できる。第 1 に、韓国のガ




































　A と B の共通点として、彼らが収集しているガラス乾板が植民地期のものであろうと、旧大日
本帝国の関係者が写したものであろうと、「関係ない」「関心ない」と、（少なくとも日本人である筆













　彼ら 3 人に共通する点は、1 つ目に、意図したものではなかったガラス版写真との出会いが、彼
らを新たな行為へと動かしたということに集約できる。ガラス乾板は A の衝動をひき起こし、写


































































































































































（ 7 ）この 3 つとは、すべてハガキ大の写真で、被写体の内訳は、子どもたちが遠巻きに並んで写っている街中の




































　2005　“Materiality, Agency, and the Constitution of Consuming Subjects : Insights for Consumer Research,
　Advances in Consumer Research, 32 : 439-443.
Borgerson, Janet & Jonathan E. Schroeder
　2005　“Itentity in Marketing Communications: An Ethics of Visual Representation,” in Marketing 
Communication : Emerging Trends and Developments, ed. Allan J. Kimmel, Oxford : Oxford University 
Press.
Fine, Ben
　2002　The World of Consumption : The Material and Cultural Revisited, Oxon, OX & New York : Routledge.
Gell, Alfred
　1998　Art and Agency: An Anthropological Theory, Oxford: Clarendon Press.
Jensen, Casper B. & Atsuro Morita
　2012　“Anthropology as critique of reality : A Japanese turn,” HAU: Journal of Ethnographic Theory 2（2）: 
358-370.
Kopytoff, Igor
　1986　“The Cultural Biography of Things: Commoditization as a Process,” in （ed.） Arjun Appadurai （ed.） 
The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, Cambridge  & New York: Cambridge 
University Press: 64-91.
Kozinets, Rovert V.
　2002　“Can Consumers escape from the Market? : Emancipatory Illuminations from Burning Man,” Journal 




　1987　Material Culture and Mass Consumption, Oxford : Berg.
　1995　Acknowledging Consumption, London and New York : Routledge.
　2002　“Should Objects Be Called Agents?,” working paper, Department of Anthropology, University College 
London. 
Morphy, Howard & Marcus Banks
　1997　“Introduction,” in M. Banks & H. Morphy （eds.） Rethinking Visual Anthropology, New Haven & London:  
Yale University Press.
Schau and Muniz
　2002　“Brand Communities and Personal Identities : Negotiations in Cyberspace,” Advances in Consumer 
Research 29: 344-349.
Strathern, Marilyn
　1990　“Artefacts of History : Events and the Interpretation of Images,” in Jukka Siikala （ed.）, Culture and 
History in the Pacific, The Finnish Anthropological Society : 25-44.
　2012　“A Comment on “the Ontological Turn” in Japanese Anthropology,” HAU: Journal of Ethnographic Theory 
2（2）: 402-405.
Tilley, Christopher



















　1999　『韓國寫眞史 1631-1945』，Seoul : 눈빛（ヌンビッ）.
